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This study investigated the association between station utilization and the attributes, 
including gender, age group, local versus large city, and congenital characteristics, or 
communication means in hearing-impaired people in order to clearly define the support they 
require to utilize a station. A questionnaire survey involving the members of the welfare 
society for hearing-impaired people and the students of deaf-mute schools was conducted.  
The most common means of communication were sign and verbal languages both inside and 
outside the home. Verbal language was used by about half of the subjects aged 19 years or 
younger both inside and outside the home, whereas it was not actively used by those aged 20 
years or older. Written conversation was used by no one inside the home. A higher proportion 
of subjects utilized a mobile or smart phone as a communication device.  
A difficulty encountered in the stations by hearing-impaired people was the responses to 
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information about, for example, the delayed arrival of a train as well as emergencies. As many 
as 72% of the subjects answered that the stations provided inadequate guidance in emergency 
settings; among those, the proportion of subjects aged 20 years or older was higher. 
For many hearing-impaired people who are bad at written communication or are advanced 
in years, the range of support in terms of verbal language provided by the stations should be 
expanded. 
 

























































































































図 1 に男女の年代分布を示した。対象者の年齢は 15
歳から 89 歳と幅広く、年代別にみると、19 歳までの学





























































  1) 男女とコミュニケーション手段・移動手段との関 



















































項目 カテゴリー Ｐ 値
家庭内での 手話 6 (12.2) 15 (35.7) 14 (29.2) **
コミュニケーション 口話 21 (42.9) 5 (11.9) 1 ( 2.1)
手段 手話＋口話 22 (44.9) 22 (52.4) 33 (68.8)
筆談 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)
家庭外での 手話 7 (14.3) 6 (14.3) 12 (25.0) **
コミュニケーション 口話 21 (42.9) 3 ( 7.1) 0 ( 0.0)
手段 手話＋口話 16 (32.7) 19 (45.2) 29 (60.4)
筆談 5 (10.2) 14 (33.3) 7 (14.6)
筆談が得意 はい 8 (16.3) 7 (16.7) 3 ( 6.3) **
ふつう 37 (75.5) 24 (57.1) 25 (52.1)
いいえ 4 ( 8.2) 11 (26.2) 20 (41.7)
コミュニケーション機器 携帯・スマートフォン 44 (89.8) 36 (85.7) 33 (68.8) *
             （複数回答） パソコン 1 ( 2.0) 13 (31.0) 5 (10.4) **
タブレット 0 ( 0.0) 1 ( 2.4) 1 ( 2.1) -
その他 3 ( 6.1) 3 ( 7.1) 4 ( 8.3) -
使用していない 4 ( 8.2) 2 ( 4.8) 16 (33.3) **
コミュニケーションの 病院 12 (20.3) 25 (59.5) 5 (10.4) **
取りやすい場所 駅 13 (22.0) 2 ( 4.8) 1 ( 2.1)
デパート・スーパー 12 (20.3) 4 ( 9.5) 7 (14.6)
ファミレス 7 (11.9) 3 ( 7.1) 4 ( 8.3)
その他 5 ( 8.5) 8 (19.0) 29 (60.4)
駅における わかりやすい案内表示 24 (40.7) 10 (23.8) 5 (10.4) n.s.
コミュニケーション 窓口が親切 10 (16.9) 9 (21.4) 5 (10.4)
の工夫 手話を使える人がいる 2 ( 3.4) 12 (28.6) 35 (72.9)
聴覚障害者に理解がある 6 (10.2) 3 ( 7.1) 0 ( 0.0)
その他 7 (11.9) 6 (14.3) 1 ( 2.1)
主な移動手段 徒歩 18 (30.5) 3 ( 7.1) 24 (50.0) n.s.
自転車 13 (22.0) 7 (16.7) 5 (10.4)
自家用車 0 ( 0.0) 24 (57.1) 8 (16.7)
バス 4 ( 6.8) 3 ( 7.1) 4 ( 8.3)
電車 14 (23.7) 5 (11.9) 5 (10.4)
タクシー 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 2 ( 4.2)
その他 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)
                                                                                           値は人数（％）

















談の使用は 20 歳～59 歳までの年代は 33.3%と他の世代
より多かった。年代と筆談が得意には有意な関連が認め
られた。筆談が得意をふつう以上と答えた者は、19 歳ま

















































































（図 4）、19 歳以下では 30.6％であるのに対し、20 歳～ 
59 歳では 71.4％、60 歳以上では 79.2％と高かった。緊 
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項目 カテゴリー Ｐ 値
利用頻度 毎日 26 (53.1) 5 (11.9) 5 (10.4) **
週に３～４度 11 (22.4) 5 (11.9) 7 (14.6)
週に１度 3 ( 6.1) 7 (16.7) 19 (39.6)
１ヶ月に１度 9 (18.4) 25 (59.5) 17 (35.4)
利用しない 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)
利用目的 通勤・通学 39 (79.6) 9 (21.4) 5 (10.4) *
買物・用事 7 (14.3) 21 (50.0) 21 (43.8)
旅行 1 ( 2.0) 5 (11.9) 4 ( 8.3)
その他 2 ( 4.1) 7 (16.7) 18 (37.5)
利用しない 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)
利用しやすさ 利用しやすい 18 (36.7) 9 (21.4) 2 ( 4.2) **
ふつう 30 (61.2) 25 (59.5) 31 (64.6)
利用しにくい 1 ( 2.0) 8 (19.0) 15 (31.3)
駅で困ること 駅の構造 3 ( 7.1) 8 (19.0) 14 (29.2) *
   （複数回答） 乗り換えの方法 6 (12.5) 13 (31.0) 16 (33.3) *
遅れなどの情報 22 (44.9) 26 (61.9) 36 (75.0) **
緊急事態の対応 30 (61.2) 27 (64.3) 36 (75.0) n.s.
その他 1 ( 2.0) 2 ( 4.8) 0 ( 0.0) -
困った時の解決 駅員に聞く 29 (59.2) 27 (64.3) 21 (43.8) n.s.
その他 20 (40.8) 15 (35.7) 27 (56.3)
駅員の手助け 十分である 17 (34.7) 3 ( 7.1) 1 ( 2.1) **
ふつう 26 (53.1) 21 (50.0) 13 (27.1)
十分でない 6 (12.2) 18 (42.9) 34 (70.8)
駅の移動の しやすい 11 (22.4) 6 (14.3) 2 ( 4.2) **
しやすさ ふつう 36 (73.5) 24 (57.1) 13 (27.1)
しにくい 2 ( 4.1) 12 (28.6) 33 (68.8)
駅の案内表示の わかりやすい 20 (40.8) 6 (14.3) 5 (10.4) **
わかりやすさ ふつう 27 (55.1) 26 (61.9) 11 (22.9)
わかりにくい 2 ( 4.1) 10 (23.8) 32 (66.7)
電車内の表示の わかりやすい 23 (46.9) 10 (23.8) 5 (10.4) **
わかりやすさ ふつう 25 (51.0) 21 (50.0) 13 (27.1)
わかりにくい 1 ( 2.0) 11 (26.2) 30 (62.5)
遅延説明 十分である 34 (69.4) 12 (28.6) 10 (20.8) **
十分でない 15 (30.6) 30 (71.4) 38 (79.2)
緊急時の案内 十分である 25 (51.0) 5 (11.9) 9 (18.8) **
十分でない 24 (49.0) 37 (88.1) 39 (81.3)
　　　　　　　　
n=49 n=42 n=48



















































































































































































でも 19 歳以下が 89.8％と最も多く、20 歳～59 歳で
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